






Narrative Interruption in Manuscrit trouvé à Saragosse by Jean Potocki　　　　　　
　In Manuscrit trouvé à Saragosse, the narrative interruption plays an important role, 
yielding unique rhythm and infl uencing the preceding story to a great extent in this 
literary work.
　Since Don Quixote by Cervantes, some writers have parodied the novel styles of 
those days by pointing out a deception, which is innate in the writing form of all 
novels, i.e., introducing fi ction as reality. However, the narrative interruption is also 
observed in many other novels; for example, Jacques le fataliste et son maître by Diderot 
exhibits an efficient tactic. Following the tactics, Potocki uses this technique and 
succeeds in constructing a very rich and multi-layered literary world by combining 
the interruption and his other original method: nesting multiple stories.
　However, in 1810 this preliminary and tentative discourse mostly disappeared in 
most of Potcki’s 1804, rewritten version of Manuscrit trouvé à Saragosse, where the 
narration was not interrupted as often as found in his earlier works. Rather it fl ows 



























1　 この小説の生成にまつわる事情については以下を参照。《Genèse du roman》dans Jean Potocki, 
























































3　 Manuscrit trouvé à Saragosse（1804）, dans Jean Potocki, Œuvres, éd. François Rosset et 
































































































7　 1810, p. 299.


























































































12  1810, p. 68.
13  Ibid., p. 70.




























































15  1810, p. 161.
16  Ibid., p. 163



























































































































21  Loc. cit.




















































































































































26  Voir 1804, p. 264.
27  Voir 1804, p. 330.






























29  1804, p. 336.
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畑　浩一郎
253
エルサレムに購入した家に関する不可解な出来事，父の死と，その後，彼
を育ててくれる老デリウスが手がける奇妙な生業，神官ケリーモンから彼
が聞く，古代エジプト人の信仰の奥義に関する詳細な解説など，ふたつの
デカメロンにまたがる形で，十日間にわたって語られるこの興味深い物語
は，1810年版にはもはや見られないのである。
　この書き換えの問題に関しては，さまざまな検討課題が残されている。
なぜポトツキはこれほど大規模な方向転換を行ったのか。確かに1810年版
では，語りはそれほど中断を被ることなく，小説の大団円に向かって加速
していく。そして結末では，あざやかに全ての謎が明らかにされた上で，
なぜこの小説に『サラゴサ草稿』というタイトルがつけられているかとい
うことの理由を読者は知ることになるのである。作品の出来映えとしては
実に秀逸である。しかし，その評価はあくまで相対的なものにとどまる。
実際，この版には，1804年版に見られるさまざまな語りのための実験，興
味深いエピソード，ときに奔放とも言える言説が姿を消しているのである。
ひとつ言えることは，1804年版と1810年版，制作年代が早く，未完に終わっ
た前者が，一応の最終版と考えられる後者と比べて，完成度が低いという
ことは全くないということである。『サラゴサ草稿』の1804年版と1810年
版は，ふたつの異なる小説，そしていずれも魅力あふれる作品であると言
うべきである。
